






Sex Education and a Vaccination against HPV 





The German Dr. Housen discovered that uterine cervix cancer was one of the viral 
infectious diseases in 1983, and the vaccine for uterine cervix cancer was made in 2006. 
The vaccination is authorized in our country in 2009, and it is expected in late years that 
the vaccine will enable to prevent from increasing patients of age 20～30 women.  
 It is said that the number of autonomy, which performing public assistance of vaccination 
costs, are increasing from 2011 and the HPV vaccination will be encouraged by 
administrative advice. 
However, it is considered that there is a different meaning from other vaccinations for the 
students, who are age for HPV vaccination in school.  
From June to July in 2010, the publicity of the HPV vaccination was examined through 
the students around us, and the result was that the spread of knowledge was required with 
the encouragement of the vaccination in future, and it became clear that the developmental 
age of mind and body, and psychological support were demanded for the health care about 
female genital. 
In addition, the HPV infection is related with the sexual behavior of the youth, and it is 
considered that the knowledge and power for the action choice, including the prevention 
from the sexually transmitted disease, is demanded in an educational front today.  
  
 













































30.1、心疾患 15.8、脳血管疾患 10.7、肺炎 9.8、老衰3.4である。がんによる部位別死亡率(2005
年国立がん対策情報センター)では、乳がん 77.5、大腸がん 68.5、胃がん 56.6、結腸がん 47.5、








図１女性の部位別がん罹患率、人口10万対 2005年国立がん対策情報センター  
 













































  若者の性行動は過去 20 年間の変化が大きい。京都大学大学院医学研究科木原雅子准教授
はその特徴を、１性行動の若年化、２性交渉相手の複数化・多様化を指摘している４）。 


































  １）調査対象：短期大学生 130人、高校生 47人、養護教諭 23人、いずれも女性 
  ２）調査内容：予防接種動向、子宮頸がんの知識 
  ３）調査方法：HR 活動（養護教諭は研修会場）の時間に各クラスにおいて自記入式無記
名調査で、倫理的配慮を充分払い、目的外使用をしないことを明記し実施した。 






  子宮頸がんが乳がんに次いで女性に多いがんであるという知識がある割合は、高校生が 26
人（55.3%）、短大生 93人（52.5%）、養護教諭 21人（91.3%）であった。（図４） 
 






















































































１予防接種の実施状況 48.9 44.1 73.9 
２子宮頸がん発生の多さ 55.3 52.5 91.3 
３子宮がん検診の既経験 2.1 2.3 60.9 
４子宮頸がんの原因 12.8 8.5 69.6 
５感染経路の知識 23.4 10.7 43.5 
６HPV予防接種実施許可 15.2 14.7 47.8 
７HPV予防接種の希望※ 6.4（46.8） 18.6（25.4） 17.4（52.2） 
















９有効接種対象年齢知識 10.6 15.3 30.4 
10接種後の検診動向あり※※ 2.1(29.8) 4.5（31.6） 21.7（65.2） 
※ ぜひ受けたい回答（受けたい回答）、※※受ける回答（できるだけ受ける回答） 
 
表 2 予防接種志向の相関 
  予防接種志向 
定期健診希望 .290** 
  0.00  
予防接種希望 .321** 
  0.00  
補助金で接種 .234** 







生 23人（48.9%）、短大生 78人（44.1%）、養護教諭 17人（73.9％）であった。そしてHPV
予防接種の対象と仮定して実施希望の質問では、ぜひ受けたい、受けたいの回答を合わせる
と、高校生 25 人（53.2%）、短大生 78 人（44％）、養護教諭 16 人（69.6％）であった。1
名であったが短大生で既に接種済みと記入している学生もみられた。一方受けないと答えた
ものは高校生 1人（2.1%）、短大生 5人（2.8%）、養護教諭 4人（17.4％）であり、わから
ないと答えたものが、高校生 21人（44.7%）、短大生 47人（26.6%）、養護教諭 3人（8.7％）
であった。また接種料金が高額であることから、接種する場合に公費補助に関係なく接種し







































３）木原雅子「現代社会と若者の性行動」母子保健情報 第 60号 2009年 11月 
４）木原雅子「若者の性行動と性感染症予防対策」日医雑誌第126巻第 9号 2000年 11月 
５）安達知子「ヒトパピローマウィルスワクチンとがん検診に意義」保健の科学第 52巻第 8号 2010年 
６）大野泰子「保健管理と予防接種―HPVワクチン予防接種実施の動向から」第 18回日本養護教諭教育学会
抄録集 
